












Possibilities for, and Challenges of, the Governance Gap 




This paper attempts to clarify the analytical advantages and challenges of the governance gap 
approach, which was proposed in the recent literature of Thomas G. Weiss and Ramesh Thakur, from the 
perspective of the theoretical development of global governance. Five governance gaps identified in the 
book, i.e., knowledge, normative, policy, institutional, and compliance gaps, proved to be analytically 
useful in three respects; the degree of institutionalization of governance mechanisms in various issue 
areas is comparable; a variety of arrangements involved in global governance can be included in 
an analysis; and changes of a governance mechanism over time can be recognized as an expansion/
mitigation of gaps. The explanatory power of the concept is also tested using the case study of the 2009 
H1N1 influenza pandemic. Lastly, the challenges of the governance gap approach are briefly stated.
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ンデミックを示す「フェーズ 6 」が宣言された事態であった。本章は、なぜ初のフェーズ 6 の事態
が宣言されたにも関わらず、世界的な対応の混乱が続いた2003年のSARSの流行時と比べ 61）、2010






パンデミックの発端は、2009年 3 月から 4 月にかけて、メキシコと米国で相次いで確認された新
型インフルエンザウイルスであった。 4 月12日には、メキシコのベラクルスで、インフルエンザに
似た呼吸器感染症集団発生が起きたことがWHOに報告された 64）。また、4 月中旬には、米カリフォ
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した 4 月27日の第 2 回会合では、アウトブレイクの封じ込めが現実的ではないことと、人の間の
感染を認め、パンデミックの警戒水準をフェーズ 4 に引き上げることが決定された 77）。この時点に
おいて、ウイルスの感染力の強さへの認識が示されたと考えることができる。 2 日後には、新型
インフルエンザの地理的拡散を示すフェーズ 5 への引き上げが決定された 78）。ただし、この時点で
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WHOは 9 月24日に、 5 月の調査時に年間50億回分と推計していたワクチンの生産量が、26の企
業の調査の結果、30億回分にとどまる見通しを発表した 84）。WHOは、事前に地域事務所などを通じ
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従事者や妊婦などにあてる約 1 割の接種目標を掲げた 85）。さらに、国連とWHOが共同で、途上国向
けの追加のワクチン寄付と支援を呼びかけた 86）。
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